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Abstract: Many previous studies have suggested that the septo-hippocampal system might play 
an important role in the development and perpetuity of the amygdaloid kindling. The present 
study recorded evoked potentials in the limbic areas， especially the septo-hippocampal system 
including the entorhinal co吋exin response to a single stimulation (pulse duration:0.1ms， 
intensity: 300μA， interval: 1.5s) of the amygdala. Daily amygdaloid kindling stimulation 
Cduration:ls， frequency: 60Hz， sine wave， intensity: after discharge threshold ) was carried out 
in order to examine whether the synaptic connectivity from the amygdala to other limbic areas 
was modified during the formation of the kindling. The amplitude of the evoked potential in the 
ventral hippocampus， especially that of the early component C4-20ms in latency)， progressively 
increased during amygdaloid kindling， but no other changes were noted in any other compo-
nents of limbic areas. This suggests that synaptic connectivity might possibly occure on the 
ventral hippocampal area during amygdaloid kindling. 








































た。脳摘出後， 60μmの凍結前額薄切片を作製し， Neutral redでニッス lレ染色を行ったo
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扇桃核キンドリング形成時の大脳辺縁系間シナプス結合増強の証拠




2， 3例において 2本の内の 1本の電極先端が内側部や腹側部に位置していた。これらすべ
ての被験体でキンドリング発展過程を調べた。キンドリング発展段階は， Racine帥の発作分類
に従って行った。それによれば，全11例とも発作の最終段階である stage5が出現し，その出
現するまでの刺激回数(日数)は 8回から24回の範囲で，平均すると12.5:t4.9回 (n=11) 
であった。今までの知見(却， (肌側では 9.5:t3.1回 (n=29)の結果が得られており，それと比

























検定により有意な相関を示すものが多かった。特に，背測海馬 (DH)と内測中隔核 (MS) 
とり間で，有意な正の相闘がほぼ毎日見られた。これは，これら 2つの部位の誘発電位の振幅
が同じように変化していたことを示しているo 但し， DHと嘆内野 (ENT)の聞や腹測海馬
DH VH MS ENT 
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(dorsal hippocarnpus)， VH:腹側海馬 Cventralhippocarnpus)， MS:内側中隔核
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図2 キンドリング形成過程での誘発電位の掻幅変化
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の成分 (Allcomponents (4-58ms))，初期成分 (Earlycomponent (4-16ms))，後期成
分 (Latecomponent C18-58ms))の振幅値の相関係数を示す。図の下段はキンドリング発






































るo そこで，電極先端部位を確認したところ，背測海馬 (DH)の記録部位は， CA 1放射状
層 (YK-96)，歯状回分子層腹側部 (YK-96)，歯状回門 (YK-97，102)， C A 1錐体細胞層
(YK-101)であった。腹測海馬 (VH)の部位は，歯状回頼粒細胞層 (YK・96，102)，歯状回分
子層 (YK-95)，歯状回分子層尾側部 (YK-101)， C A 1放射状層 (YK-97)であった。内側中
DH VH MS ENT 
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後頭部皮質 (Ocx)脳波で行い，同時に行動観察も行った。 L:Locomotion， F: Feeding， 
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そこで，最近までのより詳細な形態学的手法(オートラジオグラフィ ω.ω，(札(札(ll) HR 
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